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What  are  the  prospects  for  giving the  Community  a  more  human 
·face  - for  a  dyhamic  developme1it  of its social policies  ? 
stormy 
from  a 
Th~re is no  denying 
and  uncertuin period. 
number  of quarters. 
that  the  Community  is  going  through  a 
Its solidarity is under  intense pressure 
First,  from  early  in 1974,  there  was  the  world  inflatio-nary  boom 
in the  prices  of  basic  commodities.  Second~·  there  was  the particular 
action  of  the  oil producing states both  on  supplies  and  on prices. 
Thirdly there  was  the  emergence  in Germany  of  a· mood  of  increasirig 
impatience  especially amongst  the  younger  generation,  at  what  she 
regarded  as  the  lack  of balance Rf  bene~its and  burdens  she  enJ"oyed  in  sue  ·  ·  . 
A  Community  to  which  she  was/a large  financial  contributor.  Fourthly, 
there  was  the  French decision  to  follow  Britain and  Italy and  float  the 
franc  with  the. consequent  consolidation of  a  currency  group  around  the 
.. Deutschmark.  Finally  there is the  new  element  of  unce~tainty about 
tho  future  in the  advent  in Britain of  a  new  Labour  Government  committed 
to  re-negotiation  and  to submitting the  results  of  that  negotiation  to  a 
referendum  or  a  General  Election. 
It is a  formidable  catalogue  of  questipn  marks  hanging over 
the  future  of  the  Community.  But  underneath  this  sombre analysis  there 
are  certain redeeming features.  The  new  British  Go~ernmant  comes  t6 
power  at  a  time  when  a  period  of  serious  re-appraisal  of  the  Community 
of  Nine  was  in any  case  becoming increasingly necessary.  The  coming  into 
6ffice  of  the  Labour  Government  in  the paradoxical  way  things  so  often 
happen  in politics may  act  as  a  constructive  catalyst.  We  must  wait  and 
SE~O  a 
Certainly there  are  many  in_ the  Community  who  want  to see  various 
asp6cts  of  the  Community  improved  a~d reformed.  There  are many  who  feel 
that  an  intolerable  gap  has  been  growing  betw~en the  stratospheric 
rhetoric  of  Summit  meetings  and  the  hard  haggling of  tho  Council  of 
Min~sters.  They  want  to  see  a  constructive  and  realistic  middle  course 
struck  between  the  visionary  bluop:riuts  of  the  stratosphere  and  the 
ethics  of  the  Oriental bazaar.  And  there  are  certainly  many  within 
the Community  who  vJant  to  be  as  helpful  as  they  can  in bringing about 
a  situation in which  Britain's .continued  membership  of  the  Community 
will .cease  to  bo  liln  intornttl  issue in British politics. 
'l
1he  not·!  Labour  Government,  thorofare,  sots  out  on  its 
dialogue  with  the  Conununi ty in  a  Gi tuation in  which,  while  there is 
apprehens:lon  about ":i.ts  intentiqns,  there is also  support  and  goodwill  to 
be  drawn  on. 
The  Foreign Sncrotary's first  statement  that  he  does  not 
approach  the  Community  in  any  spirit of  ultimatum  will  certainly meet 
cio/eoo the mnjor 
down  rather 
.  1/Jheat, · instco.d  oL bo:i.11g  ch(;)aper  for .Britain on·.  .  ... 
than  within tho E.E. C., is 'at cprcsent  23¢96  above. the  leveJ~ of import 
levies  of  intervention buying in Britain.  ·The  Community  has. had  t6 
impose  an  export  - but not  an  impoft ~:.._levy  on  111heat.  This  means  that. 
in practice Franco is giving Bfi taih a bread  subsidy.! 
Even  Hi th  New  Ze~land dairy products,  where· there· remains  a  big 
gap  with  E.E.C.  prices,  the. vior:t,d  position has  changed.  The  New  Zealanders, 
for  instance,  find  they  ~an-earn more  for  their butter ~nd cheese. on  the 
world  mD.rket  than in Britain.  They  have ,chosen  not· to  tal{e  up  their 'full 
entitlement  in Britain.  \Vith  9- butter guota of 163,000  tons, they have 
fc:tllen  short by. 33,000.t6ns.  On  cheese they.are  actually  22,000 tons 
short  on  a  67  .. ,000  ton .quota.  My  New  Zealand  fr:kmls  tell  me  tha~  a  farmer 
who  sells to Britain insi::0,:.d  of  to  Amer;i.ca  at higher prices is considered 
wildly  eccentric. 
The  same  has  teen happ0ning  with  sugar.  The  Commonwealth· 
Sugar  Agreement  price of £61  a  ton  had  rec~ntly to  he  raised  to  £83  a 
ton.  Even  at  that,  it was  D..Way  below. the  residual. wor~d price of  £260 
per  ton·.  Countries  l·iko  Jamaica and  Guyana  have  been  under  grea.t 
pressure to increase  their: enrnings  by  concentrating their sa,les  on  tho 
high price world  market. 
Nobody.can  prophesy  the  futuro levels  of world  prices.  But  the 
best  est~matos are  that high levels  a~c likely to persist for  the  next  t~o 
or  three years.  Anyway  one  can  say  with  certainty that  they  will last  a 
lot longer  than tho lifetima of  the present  ~arliament. 
Indeed,  whatever  fluctuations thoro are  in  ave.ragc  world  food 
prices,  it is an  illusion to believe  that  over  again Britain would  be 
able  to·basc her  economy  on  cheap  world  food;  it will  simply  not  exist. 
Moantim0,  changes  have.bootr taking  pl~ce  int~rnallj in the  C.A.P. 
Tho  Commission  has  proposed  refurms  which  would  over  the  next  fow  years 
reduce  overall  costs  by  about  £500 million  a  year.  The  changes  a~o 
being sought  in  two  ways.  First  through budget  saving 'by  ~etting a· 
bettor balnnco  between  the  rolp.tivc prices  of products.  Second  through 
a  more  rational  determination  of  annual  price  revie0s 1  prices being basrid 
on  tho  cost  of efficient !arms rather than inefficient  farms. 
A modcnt  beginning ha.s  been  made  to a  better way  of. di~tributing 
income  amongst  farmers,  by  the  Commission's  proposals  for  Community 
hill-farming subGidios.  And  meantime  the  annual  percentage  of  farmers 
on  tho  Continent  con·tinues  to  come  down  from  15.5% in 1967,  when  tho 
l.nst  Labour  Govurnmcnt  originally applied  to  join,  to  12%  in 1971  when· term~ of  entry' to  1196  110\>Jo 
therefore  steadily decreases,  as  indeed 
the:  farming  vote" 
i'esult  of  these  oxtcrncil  and  internal  event::;  is 
.  Common  J\gricult,·rnl  J;lolicy  io  in  a  much  more  fluid  poGition 
in  th~ pust.  The  Labour  Govarnmunt  has  the  chnncc  to build  on 
reforms already  :foresOt::n  nnd  to  propose  new  policies in the  assurance 
that  idons  that  ~~~ere  unthinkable  a  fc\v  years  ago  arc  no\ol  ope~ to  debate. 
Another  mnjor  tnattcr ·for 'the  nev1  Government  concerns  con-
tributions  to the  Community  budget.  This  has  nothing like  the  same  im~ 
mediacy  as  the  o.gricuJ.turalpriccs.  Certainly until  the  end  of 1977 
the transitional  arrangements  ensure  that  there is  a  buclget  key  which, 
although irtcrcaaing,  lies well  below  tho  British share  af the  Community 
GNP.  ·With  world= prices remaining high,  the proportion  af  the  Community 
budget  provided  by· agricultural  lcJvies  may  well  drop  dur?.ng  these years. 
In:thnt~casc~  th0  VAT  elemertt  will  take  on~ greater  impart~nce.  I 
recognise  the  domestic obj action  to  VAT  <V>  a  tax,  but  in;  Community  terms 
it has the advailttt(;o  for  Britain that it is directly proportional  to  GNP. 
If our  reJ:ative  ·GNP  falls,  i·O  \.Jill. the· amount  we  are  obl'-ged  to  contribute 
on  VAT."  Equal·ly,  if VAT  is to provide  a  bigger proport!on of the  Com-
munity's  budget  because  of  n  reduction in the  agricul  turnl  element,  then 
that  is tri the  Brit~sh national  advantage. 
· Incidentally,  the  fears  that  have  been  expross.ed  that  the 
Community  i·s  set to  compel  Brftain to  impose  VAT  on  fooct  and  books  and 
other necessities is a  good  example  of  the  way  in which  the  facts  of 
life in the  Community' have  been  changing"  The  present  position is that 
Britain's zero-rating has  been  agreed  for  an  indefinite period  and  the 
future.left entirely open  either  waya  There  is nothing to prevent  tho 
Commuhity  in tho  future  deciding to  agree  to  the  B~itish system  of  VAT-
free  necessities  for  everyone  ns  a  positive act  of  social policy" 
On  the  budget,  the  Labotir  Governm·ent  may  well get  a  sympathetic 
hearing for  tho proposition that Britain,  when it finall·y  com·cs  fully 
under  the  Community. budget  systGm,  should  ndt  find  herself making  a 
dispr.oportionato  c.ontribution  to  a  Community  budget  which is predominantly 
designed  to  support  <1gricultural !Jrices"  But  even. Laboup' s  more  E~ mpetthetic 
paitnors  would  6o  inclined to  ask  tho  Government  to  wait  end  see  what 
hhppens;  In  my  vic1ti,  what  is nccGEJsnry  and  urgent  is to  ensure  the  develop-
ment •of  ntJw·  policies in  the  regional  and  social  fields,  v,flero  Britain  ha~:; 
a  right  to  bone  :fit on  Community  grounds.  In  that  way  a  balanced  pa ttcrn of 
budgetary  oxpcndi turc  can  be  crco.tc,d  in place  of  the  present  ovor-concentrntion 
on  the  C.A.Po 
It is horc  tho  riow  Government  can  make  a  constructi  vu  - and 
indeed  could  ma.kc  an  historic  - contribution  to  the  construction of 
Europe. 
What  ono  flceks  to build  in  the  modern  mixed  economies  of 
Wostepn·Europ~ is the  just society.  Indeed  the  mixed  oconomi0s  cannot 
bo  made  to work,  cannot  sol  vo  the  fune n.mcntal  problem  of consent  vii thin 
a  modein  democracy  oxcopt  on  tho  basis  of  a  just society" ' 
o_  o 1  o  o  o 
,II ~{!- -----.;~--=_:-.  ---~,- -_- -.- -----·~-c  -- _-·  ;:- ~  -
·.·But,·v:g..  a/gti:~;ut  th{be.girining.of myJJcctur,0 1·  .. ·•·  .•... 
.  ••·thcYa  af.e  ftnpol~fni1t  aspects of  0C·onomicf,ICOialand politicallif!& where 
the  full  pQtontittli tics of our  societies can, ohly  be  obtained  on a  Com-
·rnunity  basis. 
'l'lwrc:  ·.J.I3  a  vridcsprend  do  .sire:  ;for  cho.n gc in  th<:  Comi1mnity.  '!.'here 
is lvss agrocm<mt·:·ubout  the  nature  of  the:  change  required  and  inside  tlH' 
Community .thci•c  :lo  a  cloep  built-in national  ine:rti.;t resisting the  im-
plications of  chcmgc. ·:  It sometimes  noods  a  major  shock  to the  Community 
to~roduce movcimont.  The  shock  administered  by  the  oil producers  un-
fortunatoly' mad:c  Momb<:r  States  run  for  oovor.  It is profoundly  to  be 
·ho.pe:d  that thv!i.'mpnct  of  a  British Government  commi ttcd  to  rcnc:goti.ate 
Y.1ill  produce  a  frvsh  impetus  to  find  menus  of  remaining together. 
'  .~  '"':.  I 
The  JDOOple  of  ]~uropc  need  - indeed  the  world  ncods ·- a  Co!J1_...:· 
~unity which  c~n ensure  that  tho  wealth-creating capncity  of  multin~tional 
corpore.tions  i~~  made  rosponsi  vc  to democratic  control,  et  Community  with 
a  more  sensibl~ ~ay of  working  towards  economic  and  monetary vnion,  a 
Commuriity  wherc'cconomic  resources  are  taken  to  the  human  resources  and 
not  vice  versE(·,  a  Community  whi"ch  by  tackling the  energy  crisis coopcrati  vE:ly 
can  save ·an:d  d:nhancc  our  quCJ.li ty  of life,  a  Community  whioh  can  find  new 
. and  relevant  f'orms  of  economic  fellowship  with  the  Third  \vorld  in  the  fact 
of radical  changes  in the  distribution of  wealth  there. 
I  have  c:\J.ways  thought  that  the  concern  of  those  who  were 
sceptical  about  Britain's  entry into Europe  wns_much  more  with  the kind 
of  Community  B~itnin was  enterirtg than  with  the  terms  of  entry  ns  such. 
The•tcrms  of  entry are  closely linked  with  the  transitional 
arrangements  and,~a~ I  have  been describing in relation to  farm  prices, 
have  in·  many  ways· be: en  overtaken by  events.  The  real  concern is with  what 
the  transition leads  to rather  than  with  the  details of  the  transi~ion 
itself. 
I  think this distinction between  tho  terms  of  membc:rship  as 
Britain finds it inside the  Community and  the  more  juridical  torms  of 
entry  i~  onci  6f politibal importance  and  need  not  detract  in any  way 
fr.om  the  desii:-c  of  the  Labour  Government  for  a  ·serious renegotiation. 
't' 
:!fi m.ay  put it another  Hay,  if th_ere  is  a  concentration legalisti-
cally  on  renegotiating the  Treaty  of-Accession,. this will  run  into  formidabl~ 
juridical  obbtaclao  and  lose  Community  suppo~t which  otherwise  could  bo 
enjoyed.  If·;  on  the  other hund,  there is a  concentration_on renegotiating 
the  character  and  policies  of  the  Community,  th0re  will  be: the  chance  of 
winning allies  and  mnking progr0ss. 
And  that,  I  venture  to  think,  remains  tho  real  B,ritioh interest. 
Never  was  there  a  time  when ·it  Wets  loss. possible  to  turn  one 1 s  back 
on  the  international  fact  of  interdependence.  The mounting trade deficit, 
dramatically  worse:ned  by  thv  enorgy  crisiE;,  means  that  over  the  next 
year  or  two  Britqin  wilJ:  need all  th<::!  support  she  can get  from  her 
friends  in both  Community  Europe  and  in  tho  United  Statos 1  which, 
·whatever  its· -own  cr  ticisms  o:f  Community  trade  and .agriculture policy, 
would  undoubtcdlj:·v  ew  with  dismay the disruption of  tho  Community. 
o o/  o  o  o i·.Abd:;l.ll:l.t  brfiigsme  to  my  iin~\i.}:Joiri~t.  Po::ople  in  Bi'ita:Ln 
the present state of  thY,  CommtH1ity  which  Ihave sought  to 
c1~scribo frankly,, should not  be led into de:ceivir(g  themselves  nbout · 
its staying povlcr..  The  Community  of Six· hns  existed  for  22  years  and 
survived  many  crisos.  'l'h\?  oconomi c  advantages  to  the  other  now  members, 
Ireland.· and  DenmCJ.rk,  ar.e  pnramoun t  for  them.  The:  fore  co  promoting soli-
d~:wity are  in the  end  stronger  thnn  those  promoting division  for  a  vor,y 
good  r0ason  - they  roflect  tho  c:conoinic  r.ealitiet>. 
There  :i::;  a  very  simple  di'~' fcrcmco  be1t\IJ0on  British public  opinion 
and  cont1.nonta1 public  opinion.  It is not  th<:\t  one  is apathetic  or 
hostile to  the  Comrnuni ty  and  the  othur is not.  '!'here  is  much  c>.pathy  and 
much  criticism  ~f the  Community  on  the  Continent.  But  n6  one  contemplates 
tho  possibility of leaving the  Community  or  of  the  Community  ceasing to 
exist.·  There  is not  a  single political party or  trade  union  (including 
the  Communists  )c  who  take. that  view  o  Therefore  \vhatever  happens  about 
renegotiation,  whatever  the British people  finally  decide  to  ao,  the 
Community  will  go  on  and  will  grow,  however  spasmodically,  in its ability 
to  shape  and  influence  tho  world  events  which  determine  tho living 
standards  of its citizens.  And  in  an  intensely inter-dependent  world, 
that is  a  cc~tai~ty that  a  trading people like the British will  not  wish 
to  forget.  I  for  one  do  not  wish  to  have  any  share  in leaving the  next 
generation  in Britain in that position. ... .  .  ._·  .. . .  .  ---- . . . -l.J  ,  u~ \  .  - i 
EXTRAITS  DE  tA "GOOIJRICKE  LECrt~ffiEf'- A L'UNTVERSI'.l$  'ilJlLYORK,  DONNFJPf;R-M~. (JEOllGETffQl\~T 
6QWISSAinE  CEJE  CltillWID  DE  LA  POJ~ITIQuE REGIONil.LEt . LE  :vmNTiREDI  SOIR,  8  ~If..!lB ltf4), 
.  .  . .  LA ·POLITIQUTil  SOCIALE  DE  LA  C'CE~ 
Q;TlHs  s<.:rrt  J os  l)Ost:d bili  tes quo  noun  avons  de  donner a la Communcute  un visage 
pJ..l·:J  1nu:min  t  quc..l ies  possi  bili  tes  cWOnS-flOUS  d 1 imprimor a sa poli  tiqUC  SOCiale  un 
o·rn'cwt0re  dynarniqU.e? 
On  no  peut nier que  la Communaute  traverse une  periode  orageuse et inoertaine,;  Lo. 
solicla.rite  cle  ses  membres  est,  de bien des  cotes r  soumise a des  prcssions intensos. 
Il y  e.  eu en premier lieu au debut  de 1974,  le boom  inflationniste mondial .dos  prix 
··des  matH~rGs premieres.  En  deuxiemo  lieu, il  y a  ou 1' action particulierc  men~o par 
les Etu.tsproduoteurs  de  petrole, ala fois  d<ms  ledomaino des  e,pprovisionnemonts 
et des prix.  En troisieme lieu,  on  u  vu  se dessiner en  ll.llemagne,  dans  la jeune 
generation surtout,  uno  r8actj.on d'impatience  croissante devant  a  ce  qu'ellc  con• 
sid.ere  oomme  un  desequili  bre en·tre  les avantagos et les chargos  de  1 'Allemc,gnc  dans 
une  Coffimurin.ute  aux rossources  finnncieres  de  lequelle elle contribue si largement. 
En  quatrieme  lieu, il  y  a  eu ln decision frangdse de  suivre la Grande-Brete.gne  et 
l'Italio et de  laisser flotter le Franc,  ce  qui  a  renforce  le  grou~e monetaire  con-
sti  tue  o,utcur du Deutscbna:::-k.  Il y  a  enfin ce  nouveau facteur d' incertitude pour 
1'  nve:rtir  que  consti  tue 1'  arri  vee  au pouvoir en Grancle·-Bretagne  d. 'ur  ..  ncuve:m ·gou-
vernoment  "Gravailliste qui  s'est engage a ronegocier et a soumettro  los r6sultats 
de  Cette negociation a un  refel'Cndum  OU a UnO  election goncrale. 
Tout  celaconstitue une  forrnido.blo  succession do  points .d'interrogation concernant 
1' avonir de  le. Communaute.  Toutefois,  certains elements  posi  tifs compensent  oette 
analyse pessimisto.  Le  noUV•3aU  gouvernemont bri  tannique  p,rri  ve  au pouvoir a  un 
moment  ou  il etcit do  toute  maniE3l'e  devenu de  plun en plus necessaire de  repensor 
soriousoment  la!Communaute  des Neuf'.  L'arrivee au pou7oir du gouvernement  travail-
liste, de  la maniere  pal'ado:x:e.lo  dont  los  choses  se pas  sent si  souvont  en poli  tique, 
peut  avoir un effet constructif de  catttlyseur.  Il nous  rosiE a  nous  en ren;ettre  a.u 
wait  and  see. 
Il est certain que  dans  la Communl'.ute  nombreux sont  coux qui  veulent voir ameliorer 
et reformer differents c.spects  de  la Commun.::.uto.  Nombreux  sont  ceux qui  remarqucnt 
qu 
1
Uil  fosse  intolerable s'  est crouse  entre la rhet;:,rique  etheree des  reunions  au 
sommot  ot les propos  de  maquignon  que  l 1on tient  au Conscil  de  Ministres.  Ils voulent 
que  1 I 011  011 revienne a un  justu milieu const:ructif et realiste 
1  SO  situant• a mi-chem:\;·1 
ontro los visions etherees et los pratiques de  baze.r  oriental. Il est certain o.ussi 
que  uans  lc. Communaute  nombrcux sont  ceu:x:  qui  veulent  faire  tout  co  qui  est en leur 
ponvoir pour qua  s'etcblisse uno  situation qui  fera que  le maintien de  l'aclh6sion 
bri  tannique  a ·la Communaute  oese::era de  oonsti  tuer pour la Grande-Bretagne un  problem'." 
de  poli  tique interieure. 
C'ost pourquoi  au moment  ott  le nouveau gouvornement  trav.:tillistc  commence  son 
diabguo  avec la Communaute,  lel.  situation se caractcrise  a  la fois  r:ar 1 'appro-
hension que  suscitent  ses intentions et par  1 1aide et la bonne  volontG  sur les-
quelles il pout  compter. 
La premiere declaration du Ministre des  Affaires etrangeres  annon9ant qu'il n'entrait 
pas  dans  sos intentions d 1adresser un ultimatum a la Communaute  recevra certainement  a Bruxelles un  echo  favorable. 
Lorsque  los nouveaux ministrcs ctudieront les dossicrs,ils decouvriront qu'un grr,nd non:o.1.•e 
de:J  f.:-·.i te relatifs a 1
1 adhesion bri  tc.nnique a la Communautc  ont  change  du tout  au 
tout.  Cela est vrai tout particulieromont  en matiere de  prix agricoles.  La relation 
entre  les prix oommunautaires  ot les prix mondiaux s'ost inverseo.  A telle enseigne 
quo  pour plusieurs des  principau:x: procluits,  le  systeme  communautaire  a  pour effet 
de  contenir les prix au lieu do  los  o.ugm0ntor. 
Ainsi  pour l0 bl6,  son prix n 1efJt  pas  moins  olevo  pour la Grande-Brctagne  sur le 
meroM  mondial, il est  actucllement  superieur de  232% au nivcau fixe  clans  le cadre 
du  sys'l;eme  d 'interventions do  la. CEE.  La  Communaute  a  du  :i;rhposer  un  prolevcment a 
.;. _, 
'exportation,  mais  non a l'importation du bl6•  Celo. 
Frruioe  e.ocor·do  a 1 I Ang'letorrG  une  subvention pour le  pnin, 
La  situo..tionmondiale  a~ognlemeht chango  en  co  qui  concerne  los procluits laitiers 
do  Nouvello-Zelo.nde,  pour  lesqtiols il  subsiste un  court  consi<lerable  avec  lea prix 
de  lu CEE.  Les Neo-26landais  const~vtent pfl.r  example  qu' ils pouvent  vendre  leur 
beurre et leur fromago  plus  chers  sur le  marohe  mon.diu.J.  qu  1 on  Grande-Bretngne. 
Ils ont  choiside ne  F.?.S  utiliser en·tierement  leur contingent  on Gre.nde-Bretagne. 
Avec  un  contingent  de  163.000 tonnes  de. beurrep  ils nuraiont  pu apportor  33.000 
tonnos  do  plus  qu
1ils n0  l'ont fait.  En  ce qui  concorne  J.o  frornnge,  i1  lour reate 
actuelloment  22.000 dos  67.000 tonnes  de  leurs contingents.  I:los  amis  noo-zelandais 
mo  disent  qu 'un fcrmier qui  vend  son bourre a la Gramlc-Brotngne  nu  liou de  le 
vendre a l'Amorique a un prix plus 6lev6 est oonsidore  commo  un doux excontriquo. 
Il  en va de  me me  du  sucre  •.  Le prix de  61  livres la tonne  fixe  par 1 'accord du 
Comrnommal th sur le  sucre  a  r6cemmont  dil  etro porto a 83  livros la tonne.  Marne 
a oe  nivoau,  il etait loin on-dossous  du prix rosiduel  mondial  ce  260  livres 
la tonne.  Des  pays  comme  le. Jamn.fque  ot la Guyane  ont  6tO  soumis a d 'irnportantes 
pressions pour  augmenter  leurs bcn.Jfic&a  en conoentrant  leurs ventes sur le 
marche  mondial  ou le prix est eleva. 
Personne  ne  peut rrevoir le niveau futur des prix mondiaux.  Selon les meilloures 
estimations, il est vra5.semblablo  que  les niveaux cleves  subsisteront pour los deux 
ou trois annees a veni::.'.  De  toute :nc.miere 1  on pout dire  avec  certitude qu'ils 
dureront  boaucoup plus  longtemps  que  le Parlcment  nctuel. 
En  of'fct,  quolles  quo  soie&tt, les fh.ctuations des prix <:dimentaires  mondiaux 
moyons,  c'est uno  illusion{dc  croirG  que  la Granue-Bretagno  puisse un  jour 
a nouveau  fonder  son economic  sur les prix moncliaux  peu eleves pour les pro-
cluits nlimontaires;  cola no  sera plus  jamais possible. 
Entretemps,  des  ohal'!gements  sont  intervcnus drms  la poli  tique  ngricole  commune. 
La  Commission  a  pro~os6 des  roforrnes  qui,  au cours dos  quelques  annees  ~ venir, 
roduiront  les couts globaux do  quolque  500  miilions de  livres par an•  Los  etudes 
visnnt a introduire deo  modifications  ont etc  orientoes dans  deux directions. 
Pretni8remont,  on  s
1ost efforce  do  realiser des  economies 
. I . 0  buclg6taires  en arrivnnt a un moillc!ur (oquilibre  des  pri:i.  des  diff£3ronts  produits. 
:Peuxiem(>mGnt 1  on a  ohcroh~~ a dcte:t'i'nirter  r.e ml.miore  plus rationncllc les  r<Svisions 
arinuelles  d.e prix 1  Jcs prix etunt  bas0s  sur les  coUts  des  exploitations ront?-blcs. 
On  a  auasi entrepris  do  mir-;ux  clistribuer lea rev0niJ.s  entre lee agr:i,.culteurs 1 
la Commission  ayant depose  des  propositions relatives a des  subventions· do  la  · 
Comrnun..'tuto  a 11  agriculturo de montagne.  Entretemps  1  le pourccntage anmtel des. 
a.griculteurs du continent  a  continue a baisser et est  passn  de 15,5 %do 1967; 
date alaquello le dernier gouvernement  travailHste a  introdui  t  sa premiere 
demandoo d1adhcsion,  a 12  ojo  en 1971,  moment  auqu·,:l  lcs conservateurs  ~nt accoptc'.! 
les cond.itions d'entr6o  ;  il est aujourd'hui  de 11 %.  Lo  problemo o.gricole de 
la Communaut6  perd done rcgulieroment  d.e  son importance  de  m~me d'ailleurs que 
.lo facteur politiquo que  consti  tue le vote  des  agricul  tours• 
Rosul  tat de  tous  ces  ovEmcm;:mts  tant  extcrnes qu' internes  :  la poli  tiquo 
agricole communo  est aujourd'hui  dans  un~ situ'ltion beaucoup plus mouvante  que 
par le passe.  L.e  gouvernemt<mt  travaillisto a  1' occasion d.' claborer des  roformes 
deja pr8v.ues  et  de  proposer de  nouvelles politiques  en  6tant assure que  des  idees 
qui  8taimt inaccoptables il y  a  quelques  ann0es;  peuvent  maintenant  etre discu-
tces.  · 
Autre  clement  important  pour le nouveau  gouvernemont  :  les contributions au 
budget  de  la Communautc.  Cette quostion n•)  prosentc  en aucune maniere le meme 
caractere d'urgence  que  les prix agricoles.  Il est  certain que  jusqU.!a la fin 
de 1977 1  los dispositions transitoires· garantis~unt l'existence d'une cl0 budgu-
taire qui 1  tout  en ctant  en augmentation,  se situe largement  au-dessous  de la part 
de la GrancJ.e-Bretagno  dans  le PNB  do  la Communauto.  Los  prix mondiaux  restA.nt 
a un niveau olevo, il se  pourra1t  bien que la part  d.u  budgot  de  la Communaut~, 
alimentoe  par los  prclevements agricoles 1  diminuo  au  cours  des  annees a venir. 
Dans  co  cas,  la part  du  budget  alimontoe  par la TVA  prendra une  importance  plus 
grand.e.  Je  reconnais 1' objection nn,tionalc  a  lu TVA  Pn  tant  que  -taxa~  mais au 
nivoau  de la ComrnunautL 1  ellc prc]sente  pour la Grand.c-Bretagn0.  l'avan-tage  d'et!-e 
diroctemont  proportionnolle au PN'B.  Si notre part  du  PNB  diminut"1  i1  en ira de 
memo  du montant  que  nous  sommcs  obliges  de  vorsor en fonction  do  la TVA. 
Pareillcmont,  si la TVA  est  amenoe  a fournir tme  partie plus  considnro.ble  du 
budget  de la Communaut0  du  fc:dt  de la diminution do  le.  contribution agricoler  co 
oh~_··; ;emont  sera favoruble  a  la Grande-Brctagno. 
~3oi  t  cUt  en passent  1  los craintos qui  se sont  exprim0es  quant  a 1 'intention 
'1,Communaut6  d'obliger la Grancle-Bretagnc  a  appliquor la TVA  aux.  produits ali-
mcntaires et  aux li  vros  1  ainsi  qu' a d' A.Utres  procl.ui ts do  consommation  courante  l 
sont  caracteristiquos de  la fagon  dont  los  ch0scs  ont  6volue  dans la Communaute. 
Pour le moment 1  1'  cxont~ration en  Gr!Uldo-Brotagne  a  ctf:  convenuc  pour uno peri  ode 
illimitce et la solution a  adopter pour l'nvenir a  etc":  laiss6o  ontieroment  ou-
verte  dans  un  sons  comMo  clans  1 1 autre.  On  nc  voi  t  rien qui  puisso  ompecher la 
Communaut6  de  decider a l 1avcnir d'adoptor le r6gimo  brHa.nniquo  de  l'oxemption 
de la TVA  pour los  produi ts d.o  consommation  c0ure.ntc  r·n  favour  dos  populations 
de  tous les  pays  mernbros  on tant  que  mcsuro  pvsiti  vo  de  politiqu~; social  e. 
En matiere budgotaire,  lo gouvornomcmt  travaillist.::J  po''.rrai  t  hi  en voir fa-
vorablomont  accuoillie sa proposition tendant  a.  co  que  la.  Gr'lnd.0-Bretagne,  lol's-
qu1elle  d.evra  nppliqucr intfgralemcnt lc  s;y-steme  budg{~taire rlo  la Communaute 1 ne  fOurr;iO~~ jla. un.r qonti'i  b~t  i ""  . a; Spra  port  i onnOe. au budget  comnniDalit airo', 
qni  os't ccns.acre J)i'incipalcm<.mb  au ooutien des prix. agricoles•  . Cept=mi'l.ant, 
ffi0ffi<;J  1CS  part.ol'iaires  lOS  ffiiGuX  dfspos~)S a 1 I O(,;a!'d  dOS travailliStOS  SCr~:dont 
encl:ins .8- domander·a'tl. ·gouvornoment· d'atteridre de voir vonir les chases.  Ce 
qui . est irlqispensablo. et urgent  7  a.mon sens  l  est. (it assurer la ·mise  em  oeuvre 
de  nouvelles  poli  tiqties r6gionale et  sociale; domaines  ou<la  Grande..;..Bretagno 
c;ioit.l6gitimomont  benefic~er des inesuros  comrrnmautaires.  Ainsi  pourra eire 
insto.uro dt:>.ns  los  dt'ipenses  budgcH<'tires  un equili  bre  qui  ccrrigorai  t  lo  syst.Gme 
aotud caradoriso pe.r  unc;  concontration c::Xcessi vo  sur le,  poli  t:i.que  agricolo  commlme. 
C'est sur ce  poitit  qlw le nouvean gouvornomont  pout  fournir une  contri..:.. 
bution COnstruoti  VG  - Gt  ffiCffi0  etC  port  eo historique - fL  1 I edification 
Ce  quo  nons  Ch8rchons a ccristruire dans les economies  mixtos  d'Europc. 
occ.identale est  mw  s,)cL)to  ,justo.  A  v····<d  d.iro
1  lcs  t~conomies mixtes  no  pcti-
vont  fcmctionner  ot  resoudre le problema  fond~:unental  du  consensus  dans  une 
democratic  mod.ernn  si ollos n·J  rcposent ·pas sur la justice social  e. 
Copondant,  comme  j
1ai  tcnu a lo souligncr au debut  demon  0..xpos0:  i.l.est 
des aspects  :!.mpC'rtants  do la vic  8conomique 1  socialc  d  poli  tiquo  ou toutes. 
lee  res  sources  cb  fl')S  soci:~tr'.s  n;J  pouv(;nt  ~tro mobiliseos  qu  1 a l'  tjchollc  commu-
nau.taire. 
Il y a  dans  la Cornmunaut e UlK voJ. ant  0  largement  rcpanduo  de  changement. 
L.:.\  consonsvs  n 
1 
est  pEs  aussi  g(nl-r!l.l  quant . 8.  la nature  dn  changement  a op8rer 
'ct  iJ.  existc a 1' inVrieur de la Communaut0  uno  forte inertia n<l,turellc  des 
Etat  s  qui' s'  oppose  aux  cons{quonces  du changemont.  I 1  faut  parfoi  s  a la Com--
m-unaut8  un choc  puissant  pour  cngendror le mouvomcnt.  Helheurousement 
1 
los 
Etats mom bros  r::c  sont  empresses  de  se mettro a 1'  abri  lorsquc vint  1;::  choc  pro--
vogue  par los pe.ye  producteurs  do  p6trole.  I1  fau·l;  espercr sincercment  que 
l'impact  pruvoqu.-5  par un  gouvorncmcnt  britannique qui  S 18tnit  ongago a renego-
cior;  cruora une  nouvelle  impulsj_on  9.  la recherche  d.emnyens  de  sauvegarcl.or  l'unito. 
L· s  poupl  .. :s  n 1Eu'r0po  - l  .,  mrmdo  lui-rn&u~ 0:nt  besoin d 'uno  Communautc 
on !n(}sure do  garantir quo los aoe:i.etut:J  imlltinnticru..ues,  quj  rcpr(sontent  line 
capn.r:it6  C:.o  crocr dos  richess~s,  soH  e.::nmrlse  a tm  control  a  dcmocrat:i.qu;;  ; 
cl'Ull(l  Communaut(;  qui  oouvro  de  fugon  plus  rationnGllc a ln realisation co 
1 'Union  0c:onomique  et mon(.taire,  d'une  C•)mmunc;,uto  clans  le.quolle los ressources 
ocohomiquos,  sont  miGer::  au  service de  l'ho:nme  ot  non  inversem0nt;  d'unc  Com-
munaut..:i  q1.:.i:  en  s 'atta•1unnt  dans  un  ospri  t  do  cooperation a la arise  de  1 1 6nor-
gio1  puisf:ic  sauvor  e:t  am6lioror la  qu;~.1ito  de  notre vie  ;  d'une  Communau.t.~ 
ce>,pablo  d~.;;.  ~1Cf:i.r;.ir  dos  f0rmos  nouvelles· et  judicieuses  d 1association c.iconomiquo 
avec lo tiors rnvn(lo  par  ri.os  che.ngomonts  radicaux dans  la r<)p.'lrti tion des  ri- ch<-;sseso 5
' -~-~---~  _- - ::~-<:~~-~:~~::~~---·>::~-~---:,'·t,~::~-\>-<--~-~--'~<,:~>.~:,-~-----:-
.. ~ •• bhs  "~·~~dhes+~K ~oi'ltc ~~.l'oi:t~me;1t. li~es  .. aux .. ~ispo~ition,f·t~kn#;_ 
_  ........ ~ ..  Gg~f~~m~.: 1)~2s~:·:±~!tjl:~.  ·~~i:!•~•~·~~~:.r
1£e.a~r;ii!6·~·~  ••• ;~.~~i~·!~nls!; .•.•..  ~!·· 
savi£r ou:,nous  lllene  ll:\  transi  t~on;: plut3t que  de  COnilattre  ·le~ det.ails 
·cette  tr_allsit:ton  elle-meme.  · ·  ·  ·  · · ·  · 
- -~  --- - - - -
•  ·.  ~i(  Jl·e~iim~ qUe:.Qette. distinction entre lOS  C()nditi6nS  d 1 adhesion •.  ••·  .•. 
.  ··~.  :lf.l {jr'anJle-Bl'etagne J~s trouve a 1'  interieur de .la Gommunaute. et les 
·· · .·•·  .. •· cond.itions·plus  juridiques de  ..  l
1 entree dansla Gommunaute.•rev~t.. une 
. :importance politiquo  et· ne. aoit  .. nullemallt.dl.minuer_le desir du  gouvernelllent 
travail_lie;te de .proceder a une ·renegociatfoh serieusc. 
Err d 1atitres  tEI_rmes~ si 1 I on· se concentre  nur les aspects juridiqu.es 
pour renegocier le traite d 'adhesion,  on  SC  heurtera a  des  fOl'nlldablos  . 
obstacleS d 'orc1re  juridique et  on  pordra ie soutien del  a  Communaute  dont 
rious  pourrions  ~tre assures.  Si par contra,  on s'attachc a renegocier  . 
la nature  et les poli  tiques de la Communaute,  il y  a  des  chanc::cs  que nous 
nous  fassions  des allies et  que  nous  realisions de progres.  · 
J  I o.se  c·roire  que  c I est  eel  a  qui  repond  aux  int·3ret.s reels de la Grande-
Bretagne.  Il est plus  que  jamais  impossible de  tourher le dos a la 
realite internationale de  1 I interdependance.  A  cause. du deficit de' sa. 
balanCe  COmmercial€  COilSiderableiJieilt  aggJ:'aVe  par la criSO  de 1  I elfergie., 
lo.  Grande7Bretagnc  aura besoin pendant  un  an  ou  d.eux  de tout le soutien 
qil
1elle peut  obtenir de  aes  amis,  ta.nt  dant~  l 1Europe  communautaire 
qu 
1 aux  Etats··Unis qui,  quelles  que  soient les critiques qu 
1 il~ formulent 
a 1  I egard.de la  ;p()litique  commerciale  et agrico.le de la Communaute, 
seraie'nt  sans  al,\cun  doute  conste;rnes par son  eclatemont  o 
Jlen arrive ainsi a la coriclut>ion.  Ceux  qui  en  Gre.nde-3retagne analysent· 
l'etat actucl  de la Communaute,  que  j'ni tente dedecrire avec  franchise, 
ne de'Traie.nt pas se tromper  sur sa solidite.  Ln  Communaute  des  Six  ..  · 
• existe depuis .22  ans  et a  survecu a maintos  crises.  ·Las  avc;,nte.ges  economi-
ques  qu1 elle apporte  aux aut  res nouveaux membres,  l'·Irlande  ot le 
Danemark,  sont  decisifs pour  ces pays.  Les·forces qui  incitent ala 
solidarite l'emportent  en  ffnde  compte  sur  celJ.es qui  divisent,  et 
cela. pour  une  bonne  raison~  elles refletent les realites  ecionoiniques. 
.  . 
Il existo  une  difference tres simple  entre l 1opinion publique britannique et 
1'  opinion publiquc  continentale.  Co  n' est pas  que la prr1mi~r~ est indif-
ferente  ou  hostile Ala Communaute  alora  que  ~'autre ne  l 1est pas •.  Ily 
. d'!iadi:f'f~rcnoe n de  cri  tiqU\3S  a 1 I egard de la Communaute  sur le Continent, 
mais  personne n'envisage la possibilitf de  sortir de la 8ornmuriaute  ou 
l'eventualite que la Communaute  cesse d'exister.  Il n'ost pas  un  seul 
parti politique ou  syndicat  (y  compris les  communi~te~) qui  adopte  une 
telle position.  C'est pourquoi,  quol  que  soit le resultat  des  renegociationRt 
quelle que  soi  t  la decision finale  ¢\u  peuple bri  tanniquo,  la Communaute  cont.~­
nuera et  elle augmentera,  non  sans  a-coups,  sa capacite de  modeler  et d'in-
fluencer les  evencments  mondiElUX  qui  determinant le ni  VCC,U  de  vie  de  SOS 
citoyens.  Dansun monde  caractorise par l 1intordllpendance 1  c'est la une 
verite qu 
1 un  pouple  realiute  comme le peuplo bri  tanniquc  ne  voudra pas 
·, 
meconnattre  4  Pour ma part  1  je ne  souhai  to  en  aucune  faqon laisser la generation 
montante  en  Grande-Bretagne  <'lans  11 obligation de  faire  fac9 a cette si  tuationo  .... -~---~~-....,--~  _- .- - .  - -